









































































6） 　SDL の基本前提７（Fundamental Promise 7: FP7）に基づく。Lusch=Vargo (2014), pp.71-72.
























































































13） 　Osterwalder=Pigneur =Bernarda=Smith (2014)
14）  　ここでの価値提案は，顧客に対する価値を生み出す製品やサービスの提案のことで，先述の文脈価値を含
意するものと考えられる。
15） 　Blank (2007), Blank=Dorf (2012), Blank (2013).
16） 　Ries (2011).
17） 　Moodle のページは http://lms.center.wakayama-u.ac.jp/moodle/course/view.php?id=60
18） 　Osterwalder=Pigneur （2010） 邦訳 15 ページ。






















Zoom in 出典：Osterwalder=Pigneur =Bernarda=Smith (2014) 邦訳xviページ。
図１　環境マップ・ビジネスモデルキャンバス・バリュープロポジションキャンバスの位置づけ
20） 　Osterwalder=Pigneur （2010） 邦訳 200-211 ページ。
















































26）  　ソフトウェアの仕様を記述する言語の１つである UML：Unified Modeling Language において業務フロー
を記述する図。






































































29） 　Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive の略で，ダブリやモレがないという意味である。
30） 　Osterwalder=Pigneur (2010) §5.Process.
31） 　たとえば，山田（2014），井上（2015）。
























































































                                                  
34 井上（2015）83－86ページ。 
35 Osterwalder=Pigneur (2010), Osterwalder=Pigneur =Bernarda=Smith (2014), 板橋（2010），今枝
（2014），カデナクリエイト（2014），野中・徳岡他（2012）に基づいて作成した。 
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顧客発見 顧客実証 顧客創造 組織構築
ピボット
37） 　Osterwalder=Pigneur =Bernarda=Smith （2014）, pp.182-187, Blank （2013） など。


































38）  　前野（2014）では，CVCA をはじめ，システムデザインのための多くの動的手法が示されている。









































40）  　Osterwalder=Pigneur (2010)，§4. Strategy によれば，SWOT 分析やブルーオーシャン戦略など他の既
存のフレームワークによる分析が行なわれる。
41） 　清水（1999），牧野（2000）など。
42） 　Maturana=Varela （1980） など。






















































































44）  　（株）ぶらくり代表取締役の谷口正巳氏に，筆者が担当する 2015 年度専門演習Ⅰのアドバイザーとしてご
協力いただいた。ここに記して感謝いたします。
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Designing Business Models as Systems
Shinya MAKINO
Abstract
In recent years, the business model has attracted more and more attention. Nowadays, 
business model approaches are applied to various types of social problem as well as 
economic one. In this paper, we review business model design methodologies,such as 
business model generation and value proposition design, which form a de facto standard 
globally, and we discuss these methodologies from the viewpoint of system theory. As a 
result, we point out that these methodologies mainly provide frameworks for describing 
static aspects of systems and do not take into account the change of the boundary between 
a system and its environment dynamically even though this change is becoming more 
important in today’s business field.  Therefore we are newly contriving a methodology 
with value co-creation, especially developing a framework for co-creating values in a 
network of entities. 
